




Zadie Smithが 2005年に発表した第三作の長編小説 On Beauty が、E. M.
Forsterの第一次世界大戦前の代表作 Howards End（1910）と如何なる形で
「結びついて」いるかは、簡単なようで難しい議論である。“One may as well
begin with Helen’s letter to her sister”（3）という後者の有名な冒頭を、スミス


































Scarryが1999年に発表したエッセイ On Beauty and Being Justからの影響は、
スミスのテクストの一見壮大すぎるタイトルからも明らかである。現に冒頭の
謝辞においてスミスは、本作を“a novel inspired by a love of E. M. Forster, to
whom my fiction is indebted”と定義すると同時に、スカリーのエッセイから
“a title, a chapter heading and a good deal of inspiration”を得たと明言している。
同時にスミスはRembrandt’s Eyes（1999）の著者 Simon Schama にも謝意を表
明しており、『ハワーズ・エンド』では部分的に言及されるに留まる絵画芸術を
はじめとするアートは、スミスのテクスト全体に充溢しており、象徴的なこと
1 Graham Allenはこの語を“a text which can be definitely located as a major source of
signification for a text”（108）と定義し、Gérald Gennetteが提唱した“hypotext”の同
意語として使用している。一方 Julie Sanders は著書 Adaptation and Appropriationに
おいて、主に“source text”の語を採用している。
63移ろいの美、改変の美―ゼイディー・スミス『美について』―













































competent artisan who painted whatever his wealthy patrons requested”（155）














んばかりの感動を覚える:“This is what a woman is: unadorned, after children





議論と呼応している。On Beauty and Being Justの第二部冒頭でスカリーは
“The banishing of beauty from the humanities in the last two decades has been





張するにあたり、4 彼女は終始教育機関の役割を強調する:“To misstate, or
even merely understate, the relation of the universities to beauty is one kind of
error that can be made.  A university is among the precious things that can be
destroyed”（8）。スカリーの議論において、美とアカデミアは対立するもので
はない。意表を突かれることに彼女は Simone Weilを引用しつつ、大学という一












出す代表的な日常の美の一つである。“[A]s beautiful as the idea of God”（45）、
“a dangerous commodity”（157）等、聖俗が共存する形で表象されるヴィクト
リアとその直後、雪に覆われたキャンパスで相対したハワードは思う：“She
was too perfect set against this white backdrop.  Looking at her made him feel




accounts of beauty from earlier centuries, it is precisely the perceiver who is






















yearnings for the masculine”（141）に突き動かされた過去があり、ヘンリーと
の結婚後にも若い男性に目を向ける：“Margaret looked intently at the butler.
He, as a handsome young man, was faintly attractive to her as a woman―an
attraction so faint as scarcely to be perceptible, yet the skies would have fallen if




かつコミカルな議論の際に、ハワードが口にした“It’s true that men― they
respond to beauty”（207）という弱々しい台詞に激昂したキキは叫ぶ：“ . . .
You’re not Rembrandt, Howard.  And don’t kid yourself: honey, I look at boys all
the time―all the time.  I see pretty boys every day of the week, and I think about




である詩人のClaireは“A goddess of the everyday”（227）と評する。しかし、
5 例えば前者の関係について、Katherine Mansfieldが“I can never be perfectly certain




で52歳、夫も認めるとおり“[a] beautiful tough-girl’s face”（15）を保持し、
彼より20歳は若く見えるものの、その体重は百キロを超え更年期にさしかかろ
うとしている。彼女のハワードへの訴えは痛切である：“ . . . My body’s telling
me the show’s over.  That’s real.  And I’m not going to be getting any thinner or
any younger, . . . I want to be with somebody who can still see me in here.  I’m
still in here.  And I don’t want to be resented or despised for changing”（398：ス
ミスによる強調）。容赦なく変化を遂げる肉体に囚われた自己に対する50代女
性の戸惑いと違和感は、フォースターの同時代人 Virginia Woolf によるアイコ
ニックなヒロイン Clarissa Dallowayの内的独白を想起させる：
But often now this body she wore . . . this body, with all its capacities, seemed
nothing―nothing at all.  She had the oddest sense of being herself invisible;
unseen; unknown; there being no more marrying, no more having of children

























の重要性を強調し、“such a personal relationship and affective response is





When we derive an aesthetic pleasure from the aged, imperfect condition of
some of our possessions, they are mostly special object not“in use”. . . In
contrast, when it comes to those objects of everyday use, such as our house,
car, household items, and clothes, we seldom derive an aesthetic pleasure
from their decayed, imperfect conditions.（200-1）






of picturesque appreciation when it regards something with which we are inti-











ズ・エンドに連れていくことに執心し、“It is in the morning that my house is






Desolation greeted her. . . . Here were simply three rooms where children
could play and friends shelter from the rain.  Yes, and they were beautiful.
Then she opened one of the doors opposite . . . . The garden at the back
was full of flowering cherries and plums.  Further on were hints of the mead-
ow and a black cliff of pines.  Yes, the meadow was beautiful.（171）
そして全ての後にハワーズ・エンドの女主人となったマーガレットは、ルース
71移ろいの美、改変の美―ゼイディー・スミス『美について』―






















の家庭の経済的・精神的基盤となっている：“Indeed much of the house is










ている：“A significant portion of the value of the Belsey house resides in win-













い。ハイチでこの絵を購入した由来を話すカーリーンに、キキは“It’s lovely.  I
just love portraits”（175）と一般論とも取れる相槌を打ち、エジリが “[T]he
mystére of jealousy, vengeance and discord, and, on the other hand, of love, per-
petual help, goodwill, health, beauty and fortune”（175: スミスによる強調）であ













ンがあることを聞いたキキは、“He floors me”（266: スミスによる強調）と熱を
込めて語り、ショッピング・センターに飾られた彼のRoad in Maine（1914）
の安価な複製を偶然目にして、次のように述べる。
‘Someone’s just walked down there,’she murmured, her finger travelling
safely along the flat, paintless surface.‘Actually, I think it was me.  I was
moseying along counting those posts.  With no idea where I was going.  No













する（“ . . . Imagine having things like that in your own private home.  Sister, I










ついて述べたのと同じカーリーンの言葉であった:“To Kiki―please enjoy this



































証ではないだろうか:“Howard made the picture larger on the wall, as Smith had
explained to him how to do”（443）。彼のパワーポイント操作により絵画の境界
は消滅し、壁面を覆い尽くすヘンドリッキェの “fleshiness”（443）は観衆た
ちを包み込むのだ。
7 例えば J. A. Gray は“In Forster, the bequest found its way to its true owner by sheer
force of spiritual truth.  In Smith, possession will be awarded not by nature but by a judge”
（53）と述べ、本作における“redemption”の欠如を批判している。
8 Susan Alice Fischer は“Kiki will demonstrate that beauty―and the ability to perceive
it― leads to social justice, as Elaine Scarry claims”(119)と論じ、キキの行為を
“being just”の象徴と捉えている。
76 英文学論叢　第57号
Maeve Tynan はスカリーの“Beauty brings copies of itself into being”（3）と
いう主張を引用し“ . . . Scarry’s essay implicitly authorizes the act of reformu-












Allen, Graham.  Intertextuality.  London: Routledge, 2000.
Batra, Kanika.“Kipps, Belsey, and Jegede: Cosmopolitanism, Transnationalism,
and Black studies in Zadie Smith’s On Beauty.”Callaloo 33.4 (2010) : 1079-
92.
Davis, Clive.“Hipster Forster: All That’s Good, and Not So Good, about a Rising
Star.”The Weekly Standard.  12 Dec. 2005: 32-3.
Dutton, Denis.“Mad About Flowers: Elaine Scarry on Beauty.”Philosophy and
Literature 24: 249-60.  
Fischer, Susan Alice.“‘Gimme Shelter’: Zadie Smith’s On Beauty.”Zadie
9 Philip Tewは“Reaching Hendrickje Bathing, 1654, [Howard] rediscovers the fulsome




Smith: Critical Essays.  Ed. Tracey L. Walters.  New York: Peter Lang, 2008.
107-121.
Forster, E. M.  Howards End.  London and New York: Penguin, 2000. 
Gray, A. J.“Beauty Is as Beauty Does.”First Things 167 (2006): 48-53.
Kakutani, Michiko.“A Modern, Multicultural Makeover for Forster’s Bourgeois
Edwardians.”New York Times.  13 Sep. 2005: E.1.  
Lanone, Catherine.“Mediating Multi-cultural Muddle: E. M. Forster Meets Zadie
Smith.”Études Anglaises 60. 2 (2007): 185-197.
Lopez, Gemma.“After Theory: Academia and the Death of Aesthetic Relish in
Zadie Smith’s On Beauty (2005).”Critique 51 (2010) : 350-65.
Mansfield, Katherine.  Journals.  Ed. J. Middleton Murry.  London: Constable, 1954
Moraru, Christian.“The Forster Connection or, Cosmopolitanism Redux: Zadie
Smith’s On Beauty, Howards End, and the Schelegels.”The Comparatist
35(2011): 133-147.
Pedan, Roger.“Elaine Scarry, On Beauty and Being Just.”The Journal of Value 
Inquiery 35 (2001): 275-8.
Saito, Yuriko.  Everyday Aesthetics.  Oxford: Oxford University Press, 2007.
Sanders, Julie.  Adaptation and Appropriation.  London: Routledge, 2006.
Scarry, Elaine.  On Beauty and Being Just.  Princeton: Princeton UP, 1999.
Smith, Zadie.  On Beauty.  London and New York: Penguin, 2005.
Tew, Philip.  Zadie Smith.  Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2010.
Tynan, Meave.“‘Only Connect’: Intertextuality and Identity in Zadie Smith’s On
Beauty.”Zadie Smith: Critical Essays.  Ed. Tracey L. Walters.  New York:
Peter Lang, 2008. 73-90.
Woolf, Virginia.  Mrs Dalloway.  Ed. David Bradshaw.  Oxford: Oxford UP, 2000.
